Fauna of the ”TopangaCanyon” Formation from the type locality, Santa Monica Mountains, California (カリフォルニア・サンタモニカ山地の“トパンガキャニオン”層の軟体動物化石群) by Takeo Susuki
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The molluscan fauna described here was first repofted in 1907 by Arnold from 
yellow sandstone bedt;- at the head of Topanga Canyon, Santa Monica Mountains, 3 
miles south of Calabasas. Los Angeles County, California. The first reference to 
Topanga Formation was established by Kew in 1923, and in 1924 he separated the. 
Topanga as a distinct formation underlying unconformably the upper Miocene Modelo 
Formation and overlying disconformably lower Mior_ene Vaqueros Formation. The 
three-fold Topanga Formatior; cansists of lower, middle and upper members~ with .A. 
combined thickness of <lpproximately 24.S5 meters measured along the axis of the 
northwest plunging anticline. The three-fold division has been redefined by Yerkes 
rl onej o and Campbell (1978 ) to include the "Topanga Canyon " (lo~ver ), "-
Volcanics " (middle ) ~md "Calabasas " (upper ) Formations. The "Topanga Canyon" 
Formaiion is divisible into three mappable members east of Malibu Canyon : the marine 
"Saddle Peak " (lower ), non-marine "Fernwood " (middle ) and marine "Cold 
Canyon " (upper ) Members. 
The fauna is idicative of warm, sha]10~v ~vater environll~ent of sub-tropic to tropic 
conditions as suggested by the related living genera no~v inhabiting the Gulf of 
California southward into the tropical latitucles. 
One hundred and thirty threemolluscan and one echinoderm species are described 
or figured representing 52 faTnilies and 83 genera ; I genus, Il species and 2 subspecies~ 
are new. The"Topanga Canyon " Formation is most closely related to the upper 
Olcese Sand andthe lower Round Mountain Silt of the K~ern River area based on 
~he common occurr~nce of the largest nurnber of molluscan specie5-. 
A comparison of similarily recognized species from the eastern and western Pacific 
is indicative that a workable correlation can be established. Several migration routes 
to the western Pacific are. suggested by the mollusca Amussiopecten and marine 
mammal Paleoparadoxia. 
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 論文審査の結果の要旨
 北米大陸西海岸とくにオレゴン,ワシントン両州の第三紀貝類群集はよく研究され,両者の系
 統関係や太平洋を通じての移動経路なども明らかにされつつある。しかし,カリフォルニア州,と
 くに南部カリフォルニアの第三紀貝類化石群集は北部地域のものや,本邦のものとは関連をもた
 ず,パナマ地域や西大西洋の群とのみ深く関連すると考えられてきた。
 TakeoSusukiはR.Amoldが1907年に,僅か34種の貝化石を報告したにすぎないTopanga地
 方の詳細な層位学的研究を長期間にわたって遂行し,従来Topanga層として一括された雑多な
 岩相よりなる地層を整理し,下位よりSespe層,TopangaCanyon層およびConejo火山岩類
 に区分した。さらに海棲貝化石を含むTopangaConyon層を,下位よりSaddlePeak,Femwood
 およびColdCanyon部属に三分し,海楼貝化石の産出がSaddlePeak部属と下部ColdCanyon
 部層に限られることを明らかにし,岩相および化石による地層対比の基準を確立した。且つ本地
 域内に多くの貝化石産地を発見し,133種(1新属,11新種,2新亜種を含む)よりなる貝類化石
 群集の存在を明らかにした。
 その結果,北部カリフォルニア州,オレゴン州の中新統との貝化石による対比の手がかりもで
 き,さらに,カムチャッカ,日本の中新世員化石と,同一種,或いは類縁種の存在も確認され,
 太平洋をはさんだ東西両地域間の底棲動物群集の移動経路や,生物地理の研究の端緒を与えてい
 る。
 本論文の入念な分類学的検討にもとづいた貝類の記載は完全かつ詳細にわたっており,近年ま
 れな貝類化石群集のMonographとして評価できるものであり,今後の研究に寄与するところ大
 であると認められる。
 以上の研究成果は,古生物学とくに第三紀底棲動物群集の移動ならびに古生物地理への新たな
 貢献をなしたものと評価される。これは本論文提出者の高度な研究能力と学識を示すものである。
 よって,TakeoSusuki提出の論文は理学博士の学位論文として合格と認める。
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